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This paper studies time-variant elementary cellular automata. The system uses multiple rules switched 
appropriately as time goes. In order to analyze spatio-temporal patterns, we present a simple feature quantity. 
The feature quantity represents the stability of a target spatio-temporal patterns. Using the feature quantity, 
typical examples of spasio-temporal patterns are investigated. 
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ただし，t は離散時刻，N はセル数，i ∈ 1～N はセル
の位置とする．F は 3 入力 1 出力のブール関数で，ルー







を図 1 に示す．ここで，以下の特徴量を導入する． 
 







M はルール適用回数で，α は安定性を表す．α が大き
いほど，その TSTP において外乱に強くなる．この特徴
量を用いて，ルール適用回数による安定性の変化を解析
した．図 2(a), (c) は TSTP であり，図 2(b),(d) はそれぞれ




図２ (a)TSTP1 (b)TSTP1 に対する安定性  





率が大きくなった．また，M = 10 の時，TSTP1 はα 
= 0.418，TSTP2 はα = 0.469 となり，同じルール適
用回数でも安定性に差が生じていることがわかった．こ
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